













Generative Grammar as Liberal Arts
GUNJI Takao
Abstract
I will present some notes to be taken into account when generative grammar is
taught to non-linguistically oriented students in the ﬁrst or second year of univer-
sity. First, emphasis must be placed on the general properties of science, such
as logical thinking and argumentation based on empirical evidence. Second, it
must be made clear that language has properties common to nature, such as reg-
ularity, reproducibility, and universality. Thus, common properties among human
languages must be recognized. Finally, it must be shown that the framework of















（司会・講師 郡司、講師 田窪行則（京都大学）、酒井弘（広島大学）、2008 年 5 月 24 日、広島大学）での郡司
担当の発表分の概要に基づき一部修正・加筆を施したものである。当日、活発な議論を交わして下さった、聴
衆の方々、特にシンポジウムの円滑な進行に協力して下さった皆様に感謝する。
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1. 学部生に一般教養として教える場合: 神戸松蔭女子学院大学 郡司 隆男
2. 学部生に専門科目として教える場合: 京都大学 田窪 行則
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(8) a. 一度に 2 つ以上の要因を変えない:
世の中は澄むと濁るの違いにて、河豚に毒あり福に徳あり
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b. Broadcast transmission and directional reception:
信号が広域にわたって発せられ、受け手もどこから来たのかを同定できる。
音声を用いるコミュニケーションシステムは一般にこの特徴をもつ。
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表 1: Hockett (1960) による設計特徴の実現性
キリギ ミツバチ トゲウオ ムクドリ テナガ 言語付 言語 器楽
リス のダンス の求愛 の歌 ザル 随現象
音声 音のみ × × ○ ○ ○ ○ 音のみ
広域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
減衰 ○ ? ? ○ ○ ○ ○ ○
交換 △ △ × ? ○ ○ ○ ?
回帰 ○ ? × ○ ○ ○ ○ ○
特定 ○ ? △ ○? ○ ○? ○ ○
意味 ×? ○ × △? ○ ○? ○ ×
恣意 ? × ○ ○ △ ○
離散 ○? × ? ? ○ × ○ △
置換 ○ ? × △ ○
生産 × ○ × ? × ○ ○ ○
伝統 ×? × ×? ? ? ○ ○ ○




(11) a. 母音の分布: 3 母音の場合には必ず、a i u になる。日本語と同じような 5 母
音の言語が多い (Crothers, 1978)。
b. 語順の分布: 主語 (S)、目的語 (O)、動詞 (V) の語順で見ると、大体、言語数
で SOV が 45%、SVO が 35% を占める。20% 弱の VSO を加えると、ほとん
どすべての言語で主語が目的語より先行する (Greenberg, 1963; Ultan, 1969;
Steele, 1978)。
c. 基本色彩語: 色彩語の数が少ない言語は白、黒の 2 語から始まり、3 語の言語








































(14) a. 言語機能: 言語野
b. 言語獲得: プラトンの問題
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5. 言語の普遍性 I—音声: 母音の類型論
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談話型による第 2 次岡崎敬語調査 3 場面分析の試み
松田謙次郎
Discourse Pattern and the Okazaki Honorific Survey II: A
Reanalysis of Three Situations
MATSUDA Kenjiro
Abstract
This is an interim report of an exploratory analysis of the response patterns to
three questions from the Okazaki Honoriﬁc Survey II (conducted by the National
Language Research Institute in 1972 (国立国語研究所, 1983). Using the modi-
ﬁed version of discourse pattern by Kumagai and Shinozaki (2006), we found that
(1) when asked to complain to the shopkeeper about the incorrect sum of change,
subjects rarely make an explicit request to that e ect, (2) there exists weak compli-
mentarity between an initial move and explanation of the situation in the same in
the change-complaint question, and (3) there is an implicational tendency whereby
those using the initial move in a given situation are more likely to use it in other
situations as well.
熊谷・篠崎 (2006) を改変したモデルを使って国立国語研究所による第 2 次岡
崎敬語調査の各場面に対する回答を機能面から分割し，各場面内・異なる場
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